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This study is to verify the effectiveness of clinical training program in teacher 
training. The Center of Educational Research and Practice provides variation of 
practicum opportunities for the graduate students in teacher training program, aimed 
to enhance their competencies as a teacher. Data was collected by structured interview 
using PAC (Personal Attitude Construct) analysis to verify difference between three 
groups of six graduates who had no participation, partial participation, and full 
participation.  The results showed partial and full participation group had built 
confidence in their assessment skills and intervention skills for children as well as 
ability to search for methods dealing with children and parents in school settings.  
Additionally, the full participation group, who experienced providing individual social 
skills training to children, showed higher confidence by systemizing their experience 
of training program in practice, and formed positive self-perception about own skills.  
However, all group showed difficulty in modifying the theory and methods they had 
learned into their practices. 
 






































































SST を経験した卒業生 2 名とケースと SST の両
方を経験した卒業生 2 名であった。なお，この 4
















調査は内藤（2002）に基づき，2020 年 X 月に
Web 会議システムを利用し，非対面形式で調査協


































1．A の PAC 分析の結果 











































2．B の PAC 分析の結果 















「クラスターⅢ」「保護者対応」の 1 項目：大学時 
Figure１ 卒業生 A のデンドログラム 



































SST に参加した卒業生 C・D 
1．C の PAC 分析の結果 











「クラスターⅢ」「実際に 40 分 SST 的なことを
いまだできていない」と「教材教具を作る練習に
なる」の 2 項目：SST を経験したことで，全体的
に教材教具を作る練習になったと感じる。ただ
SST の実施に関しては，実際に現場にでてからま
だいまいち実践できておらず，10 分 20 分程度の
SST しかできていない。 
Figure3 卒業生 C のデンドログラム 


























2．D の PAC 分析 










































ケースと SST に参加した卒業生 E・F 
1．E の PAC 分析の結果 








































2．卒業生 F の PAC 分析の結果 






































Figure5 卒業生 E のデンドログラム 














1．プログラム未参加の A・B グループの態度構造 
まず A・B グループの態度構造について，認知
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